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Abstract : When a XeCI excimer laser was focused in th巴high-pressureargon gas up to 150atm， the 
plasma developed not only backward but aIso forward， which differed 合omone produced by批 visible
laser. The forward development of the high-pressur巴laserplasma was observed at the fust time. The 
plasma shape was measured. The radius of the fo抑制 plasmawas smaIler than that of the focaI spot， 
and the backward radius was the same as th巴lightcon巴.The sphericaI ab巴rrationdid not泊flu巴nceto th巴
forward plasma dev巴lopment.It was found that the shape of plasma consisted of the two di釘'erentcones 
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nx田 1+p(nX()ー1) (2) 
上式を用い、圧力の増加による屈折率の増加が1よ
り大きく離れていない時は次式で近似される。
(，. p(nxu-1}t¥ F 回 11+一一一一一一 IF (3) 































































J 中 o11mm 9十iII 11mm 
_ 2t-心ム 8mm 側 A 8mm 
~ L穴口 5mm 穴閤 5mm
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1 0園総括
高圧ガス中に紫外線領域で発振するエキシマレー
ザ光を集光照射したところプラズマは焦点後方ばか
りでなく前方にも成長した。そこで、プラズマ半径
方向の大きさを測定したところ、焦点前方において
プラズマは自己収束していることが確認された。
レンズの収差を計算したところ、約 4mmの収差
が確認された。しかし、レーザ光の光軸上にスリッ
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